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COMMISSION COMMUNICATION  TO THE COUNCIL ON THE SITUATION  AND PROSPECTS
OF THE TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRIES IN THE COMMUNITY (1)
At a time when the Community'is pneparing to negotiate the renewaL of the
M.F.A. the Commission considers it  necessary to carry out a thorough examination
of the situation and prospects of the Community textiLe and cLothing industries
in order to define an industriaL poLicy approach  and the future directions
inherent in such an approach.
The industriaL situation in textiLes and ctothing is characterized 6y fall.ing
empLoyment, a stowing down in consumpt'ion, stagnant production, a growing trade
deficit,'inadequate profitabiLity  and a weak competitive position, Linked to a
generaLLy unfavourabLe economic cLimate.
The information on and the prospects for future tnends show that, as uletL as
the handicaps such as inadequate market knowLedge, financiat probLems concerning
'investment and the insufficient utiLization of equ'ipment,  there are strong
points which must be capitaLized on if  the industry is to keep its  ptace in the
Community  economy; notabty its  creative tradition,  the size of the Community
market and the existence of a compLete textiIe  chain.
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The contribution made by the !e'xti[e and cl"othing industries to the EEC economy
remains substantiat, above aLL in terms of emptoyment and value added. It  is
for this neason that the Commission beLieves that the industries, irhiLe adapting
to the new structures of internationaI competition, must keep a p[ace, and an
important one, in the EEC economY.
It  is therefore proposing a number of guideLines and objectives for the future:
maintenance of aLL the main types of production, devetopment of exports in order
to keep activ'ity in the textiLe and cLothing sector at its present Level in'terms
of vaLue, and indicating how to attain these objectives :  strategic pLanning by
firms, more fLexibIe production, attainment of a sing[e internaI market, a
cons.istent pubLic aids poLicy, promotion of technoLogy and innovation,  investment
incentives, better information, greater industriaL  cooperation through the use
of outward processing,  increased Sociat Fund and BegionaI Fund intervention.
The draft Communication to the CounciI aims at defining in a precise manner the
genera[ context of an anaLysiS of the textiLe problem as a whole, rather than to
propose a series of short-term measures.
Indeed, al.though the guideLines  which are proposed do not tead to immediate
action, they nevertheLess'point to concrete proposaLs, to be specified Later, :.
which wiLL take into account the specific probLems of the branches of.the textiLe
and c[othing industries the possibLe soLutions to which may become cIearer in the
tight of this overaI t anaLysis
Both sides of industry need to bB ctoseLy associated in devetoping positive
adjustment poLicies for the textiLe industry at atI teveLs. At Community leve[,
for example, they have a particutar ro[e to ptay in hetping to monitor the
impact of reconversion  measures, from both an economic and sociaL point of riew,
and in contributing to the estabLishment of a degree of sociaL consensus without
which adjustment poticies cannot be successfuL-
THE NEED FOR ADAPTATION
The present economic situation in the Community caL[s for an examination and
a more precise definition of objectives.and  the means.by  t.lhich these may be
achieved in the context of an industriat poLicy.
This is certainIy true of textiLes and cLothing where the need for adjustment
.iiparticuLartyacutegiventheseverecompetitivepressurewhichthes.e
industries face and the consequentiat sociaL and regionaI probLems  caused
by the [oss of empLoyment.
Dur.ing discussions in CounciL on the Communityts approach to the future of
the MuLti-Fibre  Arrangement  and other eLements of commerciaL po[icy for
textiLes a c[ear need has emerged for these poLicies to be put into their
wider industriaL context.
The COmmission does not see the solution in a sector approach but rather in
the framewonk of a gLobaL and coherent mu[ti-sector strategy. Many of the
probLems are not exiLusive to the texti[e and cLothing industries aIthough
th€y may be experienced in a more acute form particuLarLy as regards externaI




It  is aLso necessary to ensure internirL consistency between the various
horjzontaL policies given thejr interiaction, the more so because'their
imptementation  invoLves the partiCipaltion'of the Community, Member States
and.both sides of industry.
The textiLe and cLothing industries represent a majon part of the Communityrs
industriaI structure, and contribute :;ubstantiaLLy to the totaL vaIue added,
and to export earnings. They are also Large empLoyers, with no [ess than
9.6% of the totat work-force of manufacturjng industry. The diversity of
their products,  processes and structure and their creativity are important
etements in the Communityrs industriaL Life both in themsetves and in jnter-
action with othen sectors. This very diversity offers a wide variety of
possib'iLities for adaptatign, through the reorganisation of capitaI structure,
better use of manpower, technoLogicaI  change and innovation and, by no means
teast important, creativity.
The smaIL and medium-sized  company can stiLI operate successfuLty. The
contribution of the industries to the totaL gross nationaL product of our
economies is important.  These industries must, and wiLL, continue to pLay
an active and important roLe in the cneation of weaLth in our countries.
The Commission, therefore, beLieves that the industries must keep their
important pLace in the Community economy. Because of the comptex interdepen-
dence of the various processing stage:;, the Commission aIso beIieves that.
atL the essentiaL stages of the comptete textjLe chain have to be present
in the Community.
This objective cannot, however, be achieved without considerabIe adaptation
by the individuaI  compan'ies supported by the Community  and Member States,
notabLy by the creation of a suitabLe economic cLimate.
ADJ USTMENT POSSIBILITIES
There is clearLy a need for an objective assessment and'anaLysis of the probLems
and for a coherent industriaL approach to be evoLved, whiLe the M.F.A. has to
ensure the orderLy devetopment of the marl<et. 'Meanwhite, the industry itseLf,
nationat and reg.ionaI governments  and the Commissjon can devetop suitabLe adjustment
strategies. The opportunity must be taken to examine what is to be done at the
various LeveIs of competence  and responsibiIity
The objectives wiIt onty be reached if  ther correct poLicies are devised and the
correct decisions taken at individuaI dompany Leve[. The framework within which
these decisions are t'o be taken shou[d, however, embrace the fotlowing aspects
of pubI i c sector responsibi  L ity.
1.  InternaI market and competition
The Community is the second Largest market in the worLd after the U.S.A. If
companies are to benefit fully from its size it  must operate as a singte market
without bafriers of any kind between Mepberr States. A major effort is required
to remove obstactes, inctuding administrative pnocedures  and technicaL barriers
to trade and to open up pubL'ic procurement contracts.
Companies shoutd be abte to operatt-; in corrditions of equaL competitivity, including
financiaL considerations such as access to and the cost of investment capitat,
Loans and credit terms. Efforts must be nrade to create these conditions, Equatty
important is the need to ensure that theser condtions are not artificiatty  distorted.
This requires a very cLear and consistent- syst-em of pubtic aids.  A competent firn
shou[d be abLe to benefit fuL[y from its o,wn achievements.
B.
./.-:
?.  Fpctons df restructurjng
There is no singte sotution to the probLem of structure or production and
marketing techniques.  The industries concerned  incLude companies of widety
differing size, structure and market appr:oach.. FtexibiLity is undoubtedLy  a
key eLement in an industry where fashion changes are frequent and fundamentaL.
Companies must, therefore, be ab[e to react quickLy to change in terms of their
produition and structuraI characteristics.
-  TextiLe and clothing companies are frequentLy at a disadvantage  compared with
their customers, particuLarLy the Large retaiL chains. Their commerciat
position might be impnoved by inter-company  cooperation encouraged by the
pubLic authorities.
-  Continued renewaL and improvement of equipment is essentiaL for survivat.
There is a need for poticies covering ready access to capitaL at a cost
which is compatibIe with satisfactory profitabi Lity.
-  Where highLy expens'ive equipment is used it  must be operated at an optimum
teve[. This may require a greater fLexibiIity in working standands.
-  A continued and strengthened effort in research and development is required
as aLso is innoiation in products and processes. The dissemination and
utiLisation of the resu[ts of research need to be improved.
-  The immense variety of products and of customers together with constantIy
evoLving fashion requires a sophisticated market approach.  Companies need
a rapid and comprehensive  fIow of statistica[, economic and market information.
This coutd be considerabl.y aided by pubLic authorities at a[L tevels. The
public authorities themseLves atso require more precise and wider informatiort
about trends r"lithin the industry and its markets in order to adapt-attitudes.
3.  ExternaI poticy aspects
t,r|orLd over-capac'ity in textiLes and over-ambitious expansion in cLothing production
have certainly intensified the competitive pressure for aIL producers in deveIoped
and deveLoping countries aLike.
-  The Commission recognises that commerciaL poLicy is a major eLement in the
probLem. For these reasons the Commission confirms the need for the renewaI
of the lY.F.A. and the biLaterat agreements and for renewed arrangements with
preferentiaI countries. Imports from the different categories of Low-cost
competitors have to be seen in a gLobaL approach.
-  In terms of industriaL countries the Community  must reinforce the competitivity
of its own industry and keep a cLose watch on practices which coul-d distort
the pLay of normaI competition either in imports or in exports
-  The opening up of markets of th.ird countries at present effectively closed
by restrictions or by prohibitiveLy high tariffs must be a principat
objective of externaL poticy vis-d-vis both industriaLised and deveLoping
countries. .This specific aspect must be borne in mind,in the context of the
M.F.A.-5
-  The use of outward process'ing as a fc,rm of industriaL cooperation enabtes
both partners to optimise theif cornpatotivd advantage. It  must, however, be
governed by effective  Community rules part[y to avoid unrestricted use and
partLy to avoid fmbatances  from one lvlember State to another'. The objective
to be'attained is a fair batance betuleen sources of" suppLy :  Community
production, imports and outward processing.
4.  EmpIoyment,  sociat and regionaL asdects
Higher productiv'ity is a necessary condition for the survivat of firms and, since
this 'impIies further toss of jobs, positive aLternative empLoyment poIicies must
be pursued. The trade unions in these industries have behaved responsibty not
onty in accepting innovation but a[so in recognising the justice of the third
worldrs cLaims. They are entitted to a genuine and practicaL response to their
needs and difficuLties.
The increase in overatt productivity due to technicaI progress and to the-closure
of Less competitive firms is Likely to provoke stiLI further job losses in the
years to come
The Community must, therefore, intensify its action in favour of retraining.
This may take p[ace inside or outside the industry but reconversion outside the
industry wiLl. be much the more important.
Current Social Fund resources onLy cover 1/4 to 1/3 of the need. As far as
the RegionaL Fund is concerned,  measures runder the non-quota'section in regions
speciaIizing in textiLes and cLoth'ing wou[d seem to be,appropriate.
c. CON CLUSI  ONS
The Commission is not empowered to plan the industryrs future.  Furthermore,
there is no sjngte soLution to every companyts probtems jn terms of structure or
marketing and production poLicies. These are the responsibiLity of the individuat
company." What industry has a right to expect is a constructive approach at
Community and nationaL tevets to resoIve the very considerabte probLems with
which it  is faced
As there is ctearLy an ob[igation under the M.F.A. for an adjustment poLicy and
not to maintain by artificiaI  means companies or sectors which are not viab[e in
the context of internationat trade, it  seerms appropriate at a time when serious
negotiatibns for the renewat of the M.F.A., are about to begin, to ask tvlember
States to consider the nature of the probt.em and t.he possibLe poLicy options.
It  is in this spirit that the Commission reaffirms its beLief in the need to
maintain a'viabIe industry covering the compLete processing chain. The Commission
aLso has a responsibitity to draw the atterntion of tvlember it"te,  to the problem
and to suggest some possible methods by which so[utions couLd be found and to use its  instruments in this direction.b
The activity of the textjte and ctothing
of processes in vhich natural er chenicaI
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The fotLoring figures for 1979 shov that these
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industries covers the Yho[e r'ng'
fibres are used to nanufacturc
for donestic or industnirt usc'
industries continue to occuPt
the Connunity :
9.6 | of the rorhforcc of thc
respect of these industrics;
nanufactured  Pro(ucts.
The characterist'ic features of the textil'e and ctothing industry 'rC:
'- many interdependent  processing stage.s;
- highl.y-diversi f ied product ranges and rnarket out tets;
- a targe nunber of individual firns, the rnajority of vhich lre sratt lnd reditr
sized undertakings,  particuIarty in the ctothing sector'
llhereas these features do not differ fundanentatty  frorn one nenber country to
another, there are important differences in their structure;there arc basicetty
three ty6es of firm yhich predoninate in a given region of the Cornaunityt l'Q':
- firms uith a highty-decentratized  structure very speciatized in production
terns but yith highl.y effective coordination in narketing and satcs;
- the predominantl'y targe, highty-integrated firns;
- firms rhich concentrate on advanced production and compensate for the tacl of
conpetitiveness 6f certain production stages by a judicious usl of sub-contf'c-
tors outside the connunity (outrard processing)1'
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-  Enotovilent.
Since thc textitc  and ctothing industries ere rnajor enptoycrs of  tebourt
speciat attention nust be paid to the changing pattern of ernplolment
since 1973 and to the present situation
Ihereas in 1973 there yere nore than 3.1  nittion  peopte erptoycd ln thesc
industries., by 19E0 thefigure had dropped to 2.3 nittion,  a toss af rbout
?7 7; taken annuatl.y, this  represents an.vcrage loss of 115 000 jobs'
This toss of jobs is nainty the resurt of the stsgnation-or cvcn dror in Gornnity
production ,  coupted uith thc increase in productivity' Increascd
productivity itsetf is the resutt of both r reduction in nanpovcr, qving to
the djsappearance of firns yhich are too reak and of thc necessrry /rtionltl:r-
tion'neasures. Houever, the retativc irportancc of eaCh of thCSC cquscs
and the direct or jndirect inftuence of thc penetration of irport3 G.nnot bG
deternined  because there are no exact stttistics'
It  nay be roughty estinated that, rhen productivity gocs up by 1 lt  10 (xxl iobc
a year are tost in the texti [e sector and 15 000 in thc ctothing in{ustri.
Thus, over five years, increased producitivity of, say 3 I e ytlr  tt  ' 
c6n3tlnt
production levet yit.L tead to an overelt toss of sorne 375 000 fobs'
The sociat probl.ens resutting fron this reduction rre fel.t particul'qrty badl'y:
- by uoaren yorkers (up to 80 t of att lorkers in the ready-to-vear scctor)i
- at a regionat levet, since these industries trc concent.rated in s9ecific rcaionl
sone of yhich are.x)ng the teast favoured in thc Connunity.
uo to 1g73 the reduction in enptoyment vas very uneven in the different regions of
the Cornmunity. In those regions yhere other industriat sectors devetoped repidty,
the tabour force disptaced fron the tertil.e/cl.othing industry vas absorbed vithout
difficuLty and these activities practicatl'y  disappeared in certain rcaions' Oo
the other hard, in regions vhere other sectors yere less dynanic, the lebour forcc
in the tertite  and ctothing.sector renained nore or lass stabte'.",-.:r;,ition  intensifies further it  is to *  rrr"{
that the loss of emptoyrnent vitl. be concentrated  in those regions, rherc, in tircs
of Iov grovth rates, it  is att the'nore difficutt  to prornote atternative erptoyrcnt
vhere this vas not sufficientty devetoped in periods of high groyth ratcs.
tf  devetopment  prospects hol'd out no hope of.  recovery or at least a stabil.izatim
'in the enptoynent situation, the sotution to the resutting sociat probtcrs rust
anong other things be sought in conversion possibitities.
.Ibg-!er!e!:,
The erpansion of the Conmunity narket for textltc end ctothing products hrs
stoved dorn conslderabty since 1973 :
-  annuat grorth lras fatten to 1.1 - 1.? I  fron its pre-1975 figure of 3 -  5 t;
- the share of hc'usehotd  expenditure tccounted for by ctothing - the iost
inportant item in the consumption of textite products -  has steadity dropped
from 8 I  in 197'0 to around 6.5 Z in 197E. The etasticityOf. expenditure  on
ctothing, conpared yj'th totat househotd expenditure, has fatten to around 0.4
since 1973 (compared vith the previous 0.7 or so).
Forecasts jndicate an annuaI increase of approxirnatety 1 I  in the consunption
of textjtes and ctothing during the eighties in the European Conmunity.
The rortdvide increase is estinated "i 
2.5 |  p-a-
Hovever, the present consumption  tevet of tcrtite  fibres is :
' -  23 kg per head in the United States
- 16 kg per head in the EEC
- 5.7 lg Per head Yortdride,
yhich suggests that there is a potentiat rarlet groYth in thc Conrrity rnd
I  very inportanlt potentiat grorth in the rortd rs e vhote.
The difference ,ln consunptlon bctveen Europe rnd the USA is duc plrtty to a
difference in plrtterns of consunption (quantitativeIy tertite  rnd ctothing
occupy a nore illportant position in the Anerican nodet) and partLy (e fact
yhich is at tearit rs important) to the continuing difference in purchasing
poycr, despite the higher uage costs in Europe.q -4
The position of industries cornpetjng vith lhose of the_ EEC
ln terms of penetration.of their oun narket, job tosses and penetration of
foreign rnarkets, [arge sections of the EEC industry appear to be perforning
tess efficientty than their competitors in both devetoping  and industriatized
countries. An anatysis of the situation in these countries shouLd oake it
easier to understand this state of affairs.
'thr Cevelcrino
ln terns of vatue, irnports fron the dlevetoping nations anount to {0I of
tcrtile  inports and 657 of cl.othing itrports fron outside the Corrlunity.
The devetoping countries fird it  retativeLy ctsy to enter the tertitc ard
cl.othing sector and severat factors pronpt then to do so: they often producc
the rar materiats, their tabour costs are lov and their oun requirenents
rtready provide then yith a market; furthernorQ, the production techniques
do not atuays demand very high[y-quatified staff or speciat conditions as
regards geographiceI si.tuation; in the case of clothing, it  shoul.d atso bc
edded that the invcstment required is smatt.
I
As r  rcsutt, I  rhote series of devel,oping countries in Asia, South Anerica'
rnd Lfrict  er? rushing to take over from the n?uty-industriatized  countries
.s, the producers yith the cheapest products lnd the highest labour-intensity.
Thc devel.oping courttries  compete mainl.y in the ct'othing sector; their advan-
t.gc as regards ra(le costs is obvious and is often reinforced by rorking and
gociat conditions'rrhich  have nothing in conncn tlith those prevaiting in the
industrial..ized courrtries. f urthennore, sone f i rms in the industrializing
countries are noy Frurchasing equipmen'l simiLar 1s that found in the Connunlty





The question of b6tter.cccss for products fron thc Gonnunityrs lndustry
erises nainty in the case of thos? countries vhich.are beconing industrieti:ed
end vhich have a substantiat narket (either for locat end use or for proccssing).
Horever, tpart from a ver), smatt nurnber of exccptions,  these countries have I
rarket vhich is practicatty ctosed to inrports, particutarty as e resutt of
prohibitive inrport duties. If  conditions of access rerc comparabte, the
community industry rould certainty be cornpetititre on these rnarkets as regards
a nunber of products in respect of. rhich the industriatized and devel,oping
countries comptemerrt  each other.
Il9g:!r:e!::s9-gggl!rjs:
In terls of vatue, ilports fron thesc countries account for 40f of tertitc
inports fror outside the EEC conpared yith onl.y 151 in the ctothing sector.
As regards the conpetitive situation of the Communityindustry, conparisons shoutd
be drayn prirarity rith  the USA. This conplrison is difficutt  becausc of the divcr
sity of factors to be taken into accountrin particutar the Gvotution of crchtngc
rat es
Firns in the USA have, horever, the fotl.oring advantages  :
- a more favourabte rage costsTproductivity  ratioi
- greater sociaL f Lexibi Lity in the organization of vorking tire,  peruitting
optimum utitization of equipment;
- a targer and much more hornogertsous internatmarket vhich can be catercd for
by mass,production;-this atso appties to the internediate products -  yarn3
and fabrics - as yett as to cl.othing;
- a better financiat situation enabl.ing then to make tess usc of thc cepitrt
narket and thus cut doyn on fjnancing costsi
- cheaper suppty of rav materiats and ene?gy, atthough the recent abotition
of oit price regutation has considerabty reduced this advantagc.
The United States is tess exposed to competition than the Comnun'ity. It  appties
.higher customs duties and, in particutar,  has onty a tinited  nuqber of Large
supptiers, rnaking it  easier to regulate imports (the Conrnunity hos a vcry targc
number of suppl.iers under various agrcenents :  AFA, prefercntiat, ACP, Eastern-
btoc count ries)It I'
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TotaL imports of texti les and cLothing fronl tov-price countries vere as foltors
in 1979 (t ni l' I'ion) :  .
EEC : 10 344 (of Yhich l{FA z 6 442)
usA  :  5 151 (of Yhich trlFA : 3 944)
Japan z  1 73? (of Yhich l{FA : 1 329)
The difference  betueen the community and tlhe united Statcs I'ies rainty in
inports of tertites rather than those of ctothing'
I
Their inports of textites from tov-price courntries anount'to onty t  1E0 nillion'
conpared rith the connunity f igure of |  4 07'7 nil'tion for c nuch srnatler nlrket'  t
In terns of penetration, totat imports (in tonnes) accounted for 411 of totat
consunption in the conmunity in 1979 compare'd rith  12Z in the united statcs'
Jopan ig rnothcr inportant case for comparison. Its industries haVe thc
fo!Loring advantages  :
-  Like firrns in the usA, a better rage/productivity ratio than in the EEC;
- a narket yhich is expanding more quickty than the EEC narket, and is very
specific because of the Japanese taste for traditionaI clothes (even if
this feature is tend'ing to disappear);
- State aids for restructuring neasures'
Thcy have |  ilore integrated structure and cre targer in scrtcthan the EEc industries'
tn their strategf, they are far nore tikeLy thsn the Europeans to stecr their
devetopoent  toyards sub-contracting in thc rreighbouring countries of South-East
ASir yherC tabout' is cheaper
lhc Japanese distribution systern is extrenel,y conpticated  and ptays a conside-
rebte rote in thd establ,ishment  of prices. As a resutt, the producers have
steppcd up their Iinks rith  this sector, soirctines even integrating  thersetves
intO the distiib,ltion syster tn order to recch their larket under better conditionl
Horever, this conptication nakes it  difficul't for foreign pro{ucers to gain
tccess to the Japanese narket.-7
l?-
lle!s:!re9ing,.ge gn!ris:
Iports fror State-trading countries account for 6I of the vatue of
tert.ite irports and 12I of  the vaLue of cl.othing imports into the Community.
:
tn vier, of their epecific econonic systen, it  is diffigutt,  if  not irpossibte,
to drty conctusions frol trade trends on thc cotpetitiveness of their indrrstries
coopared vith Connunity firrs.
Their export prices are basicatty "potiticat" prices yhich rrc not ncccssrril,y directIy
tinked vith the cost of production. Anatysis of.trade rith  the$a countrics
shovs that the Connunity usuatty erports seni-finished product$ (pert of thc
trade is based on outvard processing) and irports finished products.
As a result, the Conrnunityrs overatt trade batancc yith the corntrias of
Eastern Europe is stightty positive in.terus of tonnege, hrt nag.tivc In t"rrg
of va tue (-1 70 ri L t i on €UA) .
It  shoutd be noted that the State-trading countries of Easter:n €uropc are strong
competitors of the Connunity as regards ftar productsand that they have. vast
potentiaI for increasing exports. As far as trade yith China is cohcarned, the
bilaterat agreerent signed in 1979 has nade it'possibte for China to rchieve r
substantiat increase in its  exports of textite and cl.othing products. fhe fgrcc-
rent envisaged,  and this is the onty agreenent of this kind up to nor, that the
batance of trade in textites and cLothing betyeen thc Corrunity and Chint shoutd
not be adversety affected by the vay the agreenent gperates. The Gorr.rnity ir
at present tooking into the question - after the tro te.rs drring yhich thc
agreenent has been in operation - vhcther thc irport-crport rctrtionship hrr In




i  Both countrics hrve irport.nt tcrtitc  rnd ctothing industricse prrticutrrty
, 
P6rtugat
The effect of these tyo countrics on the European Corrunity industryrs corpcti-
tive situation shoutd atso be viered in the tight of the grcatcf, corpctitivc
potentiat that ritI  ensue.
In terrs of value, inports fron'Spain arrd Portugat tccount for ?l  i(ll.r 51ll ot
textite ilports fror outside the EEC and 5l (21,4I) of ctothing irports. Thc
tradc betrncc o{ the EEC in textilcs rnrC ctothing is ncgrtivc r'lth both.
Both countries have rage-cost advantages in conparison rith  the CocrUnity,
aLthough recent deveLopnents in Spain hilve uarkedty dininished that advantage.
'In addition to their preferentiaL status, they benefit fror their geographical
proxinity to the Connunityrs nrarkets anrC, in the case of Portugat, fror trading
tinks estabtishe{ r,ith the U.K., Dennarik and Iretand in EFTA.
After accession'tro-ray  trade can be expected to devetop. As regards third
countries, tafiflf protection ritL  become tess rs'the tvo countries progressivc[y
idopt the  Common Customs Taniff.  :  In addition, bot.h countries vitt
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COMMUNICATION  DE LA COMMISSION AU CONSEIL
SUR LA SITUATION ET LES PERSPECTIVES
DE LIINDUSTRIE  DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT
DANS LA COMMUNAUTE  (1)
Au moment ou La Communaut6  srapprtte i  n6gocier Le renouveLtenent de ['AMF,
La Commi-ssion estime quriL est n6cessair-e de proc6der A un examen approfondi
de ta situation et des perspectives des industries communautaires du textite/
habiLLement, afin de d6finir  une approche de poIitique industrieLLe et tes
orientations d'avenir inh€'rentes -
La situat4on de L'industrie texti Ie/habi [|.ement se caracterise par Ia 169ression
de trempIoi, Le raIentissement  de Ia consommation,  La stagnation de la product'ion,
Ir6voIution d6ficitai re de la baLance des 6changes, La rentabj Lit6 insuffisante
et La faibIe comp6titivite de Lrindustrie, et est Ii6e egalement d un env'ironne-
ment 6conomique peu favorabte.
Les donn6es et Ies perspectjves de Lr6volution metfent en.6vidence,  d c6te de
handjcapsteIs que ['insuffisance de La connaissance du cadre 6conomique,  les
prob[6mes financiers reLatifs aux jnvestissements et ItbxpIoitation insuffisante
des equ'ipements,  des atouts qui sont i  vaIoriser pour que ['industrie puisse
conserver sa place dans Lt6conomie crmrrunautaire; notamment  La tradition de
cr6ativ'it6, la dimension du marchd, communautaire et ['existence d'une chaine
texti Ie compldte.
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Ltindustrie textile/habilLement apporte une contribution qui reste trds
substantieLl.e i  Lt6conomie de Ia CEE, sun'lout en tenmes drempLoi et de
vaLeur ajout6e. Crest pourquoi, Ia [onmission estime que Irindustrie doit,
tout en stadaptant aux structures  nouveLLr:s de ta concurrence  internationate,
garden une pLace, et une place importante dans L'6conomie  de La CEE.
Crest a cette fin  qureLLe propose un certain nombre dtorientations et drobjec-
t'ifs  pour Ltavenir :  Le maintien de tous lies types de production essentieLs,
Le devetoppement des exportations  en vue de pouvoir maintenir Lractivit6
textiLe/habiLLement  A sa vaLeur actueLle, ei  indique Les moyens pour Les
atteindre:  r6aLisation pour Les entreprises cifune pLanification  stratdgique,
deveLoppement de La f Lexibi Lite de La product'ion, t"rnif i cation du march6
interieur, poIitique coh6rente des aides pubLiques, promotion de La
technoLogie et Ltinnovat'ion, incitation A Lrinvestissemert, an|Lioration
de Lrinformation, renforcement de La coopifration industrieLLe,'ar  Le recours
au tnaf ic de perfectionnement passif ,  renl'orcement des a:tions  r-"- s Fonds
sociaL et r6g'ionaL.
Le but du pr6sent pnojet de communication  au Conseil est de d6finir  avec
precision Le cadre 96n6raL dans LequeI do'iit sreffectuen LranaLyse du probLeme
du textile  dans son ensemble et non pas der proposer une sdrie de mesures
appL'icabLes i  cout't terme.
En effet,  si elLes ne md,nent pas A des actions imm6diates, tes L'ignes
directrices propos6es  dans ce document vis;ent e lr6Laboration de propositions
concrdtes qui seront pr6cis6es uLt6rieurement et qui tiendront compte des
probLdmes particuLiers de Lfune ou Ltautne,branche de lrindustrie du textiLe
ou de LthabiLLement dans LaqueLLe Les soLutions possibLes pourront apparaitre
pLus cla'irement compte tenu de cette r6fIexion gtobaLe.
Les partenaires sociaux doivent 6tre 6troitement associd's A lr6laboration  des
mesures positives dradaptat'ion du secteur du textiLe A tous les niveaux.  A
IrecheLon communautaire,  par exempLe, iLs ont un r6Le important A jouer en
participant au cont16le des effets des mesures de reconversion tant du po'int
de vue 6conomique  que du point de vue social et en contribuant e lrinstauration
du consensus sociaL indispensabLe au succds des politiques de restructuration.-
A. NECESSITE  DES MESURES D!ADAPTATION
1. La situation 6conomique  actueLLe de La Communaut6 exige que les objectifs
et  Les moyens de Les reaIiser dans Le cadre g6n6ral de la poLitique
industrieLle soient examin6s et definis avec pLus de pr6cision.
CeLa stappL'ique  notamment aux industries du textiLe et de trhabiLLement  ou
un r6am6nagement est particuLi6rement ndcessa'ire  compte tenu de La forte
pression de La concurrence et des probLdmes sociaux et n6gionaux d0s aux
pertes drempLois.
Au cours des discussions du ConseiI sur La position adopt6e par La
Communaut6 en ce qu'i concerne Ltavenir de Lraccord muLtifibres et drautres
aspects de La poLitique commerciaLe dans Le secteur du textile,  iL est
clairement apparu qutiL etait  n6cessaire de repLacer ces mesures dans un
contexte i ndustrieL pLus Large.
La Commission ne pense pas gue [a soLution se trouve dans une approche
sectorieLLe  mais pLut6t dans une strat6tgie muLtisectonieLLe globaLe et
coh6rente. Trds souvent, Les probtdmes  ne sont pas sp6c'i fi ques aux
industries du textiLe et de L'habiLLement,  bien qutiLs aient pd tstre
ressent'i s  de fagon parti cuL i6rement airSue par ces dernidres  notamment
en ce qui concerne La pression de ta concurrence ext6r'ieure, Le ch6mage
et  La stagnation de La demande.-3-
II  est 6gaLenent n6cessaire de veilLer d ta coh6rence interne des
di ff6rentes poLitiques horizontales compte tenu de Leuns interact'ions,
drautant plus que Leur mise en oeuvre impLique La participation de ta
Communaut6,  des Etats membnes et des partenaires sociaux.
2. Les industries du textile et de IthabiLLement repr6sentent une part
'importante de La structure industrieLle communautaire et contribuent dans
une Large mesure d Ia vaLeun ajout6e totate et aux recettes drexportation,
En outre, eLLes nremploient pas moins de 916 % de la main-dtoeuvre totate
des industries de fabrication.  La diversit6 de Ieurs produits, de Ieurs
methodes et de Leurs structures ainsi que Ieur creativite sont des el6ments
importants de ta vie industrie[|.e communautaire A ta fois intrinsdquement
et en Liaison avec dtautnes secteurs. Cette grande diversit6 offne une
large vari6t6 de possibiLites dradaptation grSce d La r6organisation  de
La structure financidreri une meiLLeure utiLisation de La main-droeuvre,
aux changements et innovations technoLogiques sans oubLier La cr6ativit6.
Les petites et moyennes entreprises peuvent 6tre encore viabLes. La part
de ces industnies dans le produit national brut de nos 6conomies est
importante, Ces industries doivent contribuer et contribueront de fagon
active d La prosperite de nos pays.
La Commission estime donc que ces industries doivent garder [eur pLace
dans Lr6conomie communautaire,  Etant donn6 ttinterdependance  compLexe des
diff6rents stades de product'ion, la Commission pense 6gaLement que toutes
Les etapes essentieLLes de L'ensembLe de La chaine de production textiLe'
do'ivent 6tre repr6sent6es dans la Communaut6.
Cependant,,  cet objectif ne peut pas 6tre r6aLis6 sans une profonde
restructuration des entreprises soutenues par La Communaut6 et Ies Etats
membres, notamment grFce 6 La creation drun cLimat 6conomique favorable.
B. POSSIBILITES DIADAPTATION
Il  est evidemment  n6cessaire dr6vaLuer et dranaLyser objectivement Les
probtdmes et dtadopter une strategie industrielIe coh6rente, Iraccord muIti-
fibres devant assurer un deveLoppement ordonn6 du march6, pendant LequeL
Lrindustrie eLLe-m6me, tes gouvennements  nationaux et r69ionaux et  La Com-
mission pourront mettre a: point de: strat69ies de rdam6nagement  appropri6es.
A cette occasion, iL conviendra drexaminer Les mesures d prendre aux
differents niveaux de comp6tence et de responsabiLite.
Ces objectifs ne pourront 6tre reaLis6s qurd condition que des poL'itiques
appropri6es soient d6finies et oue Ies d6cisions justes soient prises au
niveau de chaque entreprise. Cependant/ ces decisions devront 6tre prises
en tenant compte des responsabi l.it6s incombant au secteur pubL'ic :
1. March6 interieur et concurrence
Far ordre drimportance,  La Communaut€ est le second march6 mondial aprds Ies
Etats-Unis. Pour b6n6ficier pLeinement de cette dimens'ion, Les entreprises
doivent op6ren sur un mar^ch6 unique, toute barridre entre Les Etats membres
6tant supprimee. Lreffort doit donc porter sur lt6Limination des obstacLes,
y compris Les pnoc6dures  administratives et les entraves techniques aux
6changes et sur Ltouvertune des march6s pubLics.
Les entreprises doivent 6tne en mesure de travai[|.er dans des conditions de
concurnence 6quitabLes y compris Les conditions financidres  telLe"q que L raccds
aux cap'i taux d I i nvesti ssement, Le co0t de L I i nvesti ssement, Les prBts et  Le
credit.  Un effort  doit 6tre fait  afin de cr6er ces conditions. IL est 6gaLement
important de veiLler A ce que toute distorsion antificieLLe de La concurrence
soit 6vitee. Pour ce faire,  i L est 'indispensabLe  de d'isposer dtun systAme draides
publiques trrs  cLair et coh6rent. Une entreprise comp6tente do'it pouvo'ir 6tre
en mesure de tirer  pLeinement profit  de ses propres reaLisations.2. Facteurs de restructuration
IL nrex'iste pas de solutjon unique aH[p4pblqmp;;"de structure, de production
ou de commerciaLisation. Les industri6's"7cbildr-e-nhEnt  des entrepnises de tait.Les,
structures et poLitiques commenciaLes  trAs diff6rentes. IL est indubitabIe
que [a fLexibiLite est un e[6ment cLe drune industrie ou Les changements  de
mode sont fr6quents et essentieIs. Par cons6quent, les entreprises doivent
6tre capabLes  de reagir rapidement aux changements en termes de production
et de caract6nistjques  structureLtes,
- Les entreprises du textiLe et de Lrhabi[lernent  se trouvent fr6quemment dans
une position d6savantageuse par napport A Leurs cLients en particuLier face
aux grandes chaines de magasins de dd'tail. Leur position commenciaLe  peut 6tre
am6Lior6e par La coop6nation  inter-entreprises encourag6e par Les autorit6s
pub I i ques.
- Un renouveLLement  et une ameLiorat'ion  constante de L!6quipemer,r sont
essentieLs d La survie des entreprises. II  est n6cessaire  de Fr6vo'ir des
mesures permettant  un accds faciIe au capitaL A un co0t assurar,t :rne
rentabi lit6  sati sfaisante,
- Tout 6quipement extr6mement co0teux doit pouvoir 6tne utiIise de fagon
opt'imaLe. CeLa exige une plus grande fLexibiLit6 dans Les normes d'expLoitation.
- IL est n6cessaire de poursu'ivre et drintensifier Les efforts dans Le domaine
de La recherche,du  d6veLoppement et de Lrinnovation en matidre de produits
et de proc6d6s. Lram6Lioration de La diffusion et de LrutiLisation des
16suLtats des recherches doit 6tne assur6e
- L'immense variet6 des produits et des cLients ainsi que Lr6voLution  constante
de La mode rendent difficite  lrapproche du march6. Les entreprises ont beso'in
de recevoir rapidement un ensembLe des donn6es statist'iques 6conomiques et
commerciaIes. EtLes pourra'ient 6tre considerabLement  aidees en ceLa par Les
autorit6s pubIiques A tous [es niveaux. Les autorit6s pubtiques eLtes-m6mes
ont 6gaLement besoin drinformations  plus precises et ptus compLdtes sur Les
tendances enr"6gistr6es au sein de Lrindustrie et de ses march6s en vue
dradapter Leur position.
3. Politique commerciaIe ext6nieur^e
Les surcapacit6s  de Irindustrie mondia[e du textite et une expans'ion trop
ambitieuse dans Le domaine de L rhabiLLement  ont, certainement accru La pression
de La concurrence sur tous tes producteur:; des fiays d6veLopp6s  ou en voie de
d6veLoppement.
- La Commission admet que La poLitique commerciaLe est un aspect essentie[ du
probLdme. Crest pounquoi eLLe confinme ta n6cessitd de renouveler lraccord
muttifibres et Les accords biIat6raux et de reconduir.e les accords concLus
avec Les pays bdneficiant drun n69ime preferentieL. Les importations en
provenance des diff6rentes cat69ories der pays competiteurs  A faibte coOt
de revient doivent €tre examindes dans Ieur ensembLe.
- En tant que pays industrieLs,  Les Etats membres de La Communaut6 doivent
renforcer la comp6titivite de Leur propre industnie et survei L Ler 6troitement
les prat'iques pouvant entrainer des distorsions de La concurrence  en mati€,re
dr importation et drexportation.
- Lrouverture des marchds de pays tiers actuellement ferm6s en raison de
restrictions ou de tarifs excessivement eleves doit 0tre Lrun des princ'ipaux
objectifs de la poLit'ique ext6rieure i  mener tant avec Les pays industriaIisds
quravec Les pays en voie de d6veLoppement. Cet aspect sp6cifique ne doit
jamais ?tre negLi96 dans Le contexte de I raccord muLtifibres,-5-
- Le perfectionnement passif en tant que fonme de coop6ration industrietLe
permet aux deux partenaires droptimatiser  Leurs avantages respectifs.
Cependant, iI  doit Stre r6gi par des rdglements communautaires efficaces
afin d'6viter d La fois son application sans restriction et un des6quiIibre
entre Etats membres. Ltobjectif A atteindre est un juste 6quiLibre entre
tes sources drapprovisionnement : production communaut'aire, importations
et perfectionnement passif.
4. Emptoi, probtAmes sociaux et r6gionaux
Lraugmentation  de Ia productivit6 est une condition indispensabl.e  A Ia survie
des entreprises; cependant2  comm€ eIte implique de nouvettes pertes dremptois,
Ltapptication de mesures positives permettant traccds i  de nouveaux emptois
doit 6tre maintenue. Les syndicats de ces industries ont assum6 [eurs res-
ponsabitit6s  non seuLement  en acceptant Irinnovation  mais aussi en admettant
Le bien-fond6 des r6ctamations du tiers monde. ILs sont en droit drattendre
une r6ponse sincdre et pratique A Ieurs besoins.et A teurs difficutt6s.
Lraccroissement g6n6raL de La productivit6 due au progr6s technique et d La
fermeture des entreprises moins comp6titives devrait entrainer de nouveaux
Iicenciements  dans Les ann€es d venir.
Par cons6quent, ta Communaut6  doit'intensifier son action en faveur du
recyclage. Cette op6ration peut se d6rouLer A Lfint6rieur  ou A Irext6rieur
des entreprises industriettes mais La reconversion A Itext6rieur sera  :
beaucoup pLus'importante,
Les ressources actueLLes du Fonds sociaI ne couvrent qurentre un quart et un
tiers des besoins. Pour autant que Le Fonds r6g'ionaI soit concern6, ta mise en
oeuvre dractjons dans Les r6gions sp6ciaLis6es dans Le textite et tfhabiIlement
sur [a section hors quota sembIe appropri6e.
C. CONCLUSIONS
IL nrincombe  pas d La Commission de ptanifier Lravenir de Lrindustrie. Par
ai[[eurs, iI  nrexiste pas de soLution unique aux probtdmes  de chaque entrepriser-
quriL sragisse de mesures structure[[es, de strat6g'ie commerciate ou de poLitique
de production. Chaque entreprise est tenue de prendre ses responsabititds.
Cependant, Itindustrie est en droit drattendre quer l.a situation soit abord6e  de
fagon constructive  au niveau communautaire et au niveau nationaI en vue de
16soudre tes probLdmes trds graves auxqueLs eILe doit faire face.
Etant donn6 que Iraccord muLtifibres impose Itadoption drune poL'itique drajustement
des positions et qutiI deviendra  'impossibLe de maintenjr artificieLLement  des
entreprises ou des secteurs non viables dans [e cadre du commerce internationaL
et aLors que vont d6buter de difficiLes n6gociations pour Le renouvetlement  de
Lraccord muLtifibres iL conviendrait de demander aux Etats membres de se pencher
sur Ie probtAme et dr6tudier Ies options possibLes.
Crest dans cet esprit que ta Commission r6affirme sa foi dans te maintien drune
industrie viabIe couvrant IrensembLe de La chaine de transformation. EILe se
doit 6gatement drattirer Irattention des Etats membres sur Ie probtdme, de
proposir certaines m6thodes permettant de tnouver des solutions et dtutiIiser




Ces industries continuent i  occuper une ptace
trieLte de [a Communaut6 puisqu'en 1979  z
- etLes empLoient pLus de 2'l'00'000 personnes'
cles industries manufacturidres;
- ef'Les repr6sent ent 6rt+ /' C'e la vateur ajout6e de ces
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dans. t tune ou
L'ensembIe text'ite habitIement se caract6rise par:
-  de nombreux  stades de transformation interdependants;
-  des oamme5 de procluct i on et cjes rJ€,hrouches  hautement  di versi f i As;
-  un tras granci nombre d'entreprises dont une majorit6 de petites et moyen-
nes, particut'idrement  cJans L'hahri ttement'
sicescaract6ristjquesnfuciffdrentpasfondarnentatement
A[,autre,onnotecepencJantdesdiff6rencesimportantes
tures, qu'on peut rdsut'ter en trois types qu'i pr6dominent
t rautre r€'gion de La Cornmunaut6 :
-  un motj6[e i  structure trirs decentratis6e,  Ies entrepnisqs y 6tant tres
speciatis6es  au niveau ce Ia production, mais avec une coorcjination trcs
efficace au niveau clu market ing et Ce ta commerciatisotion;
-unmocdLeavecunepr€ponc6ranceclegrandesentreprisestr6sint6qrees;
-  un modd[e clans IequeL Ies entreprises se concentrent sur ces product'ions avan-
c6es, et compensent Le nanque de comp6titivjt6 de'certains stades de produc-




Etant donnd t t importance rJes inrJuct r roq du
te ptan de Ia nain-Croeuvre, une atr,.nt ion
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moyenne de 115.000 enrptois.
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cette perte dremptoi r6sul.te essentie[lenrent de ta stagnation, voire [a
.dpcroissance de La production comnunautaire  "', all'i6e a ttaugmenta-
t ion de ta irroductiv,t6. cel.Le-ci r6sul.te et[e-nr6me aussi bien {rune rd'riuc-
tion <Je personnet due A La disparition drentreprises trop faibtes Que d'un
effort n6cessaire de rational,isation. Le manque de clonndes statistiques
pr6cises ernp€che toutefois de doterrniner [a part r€spective de chacune tle
ces deux causes, ni dtaiL[eurs ta part rcvcnent'cjirectdnent  ou indirectencnt
I  ta p6n6tratlon des inrportations'
Approxinativement,  on peut est imer que Ia perte dtenrpl'oi correspondant a
chaque pourcent de gain c.le procuctivit6 est de 10.000 personnes dans Le
tertite et cle 15.000 personnes par an Cans ttindustrie de t'habittenent'
Ainsi, sur.cinq ans, un gain Ce productivitd  Ce Iforclre Ce p'er' 3 L par
an, condu ira, b production constante,  A unc perte totat'c C''cnptol de Irordrc
de 375.000 emP[ois'
Les probtdmes sociaux que posent cette diminution sont particutilrenent
sensibtes t  ' 
:
- pour t,emp[oi f 6minin (ceIui-ci rerrrdsentant irtqr'a 80 z du total' cans
Ia confection)
- au niveau rdgionit, ces industries 6tant concentr€es  dans certaines rdgions
dont quelques unes sont parni tes noins favorisdes de te Connu-
nauta.
Jusquf en 1973, ta dininution des effectifs r dt€ tros indgate dans tes diff6-
rentes r€gionS de l.a Commuanut6.  Dans celtes o0 les autres secteurs industricts
ont connu un d6vetoppenent rapide, i I's ont absorb* sans diff icul't6vta main
droeuvre d6gag6e par te textite/habittement et ces activit6s ont presque disprru
dans certaines r6gions. Par contre, dans les r6gions o0 [es autres secteurs
industriel.s 6taient noins.dynaniques,  treffcctif du sccteur du tcrtitc  ct dc
t.habiItcrent est restd i  peu prAs stabte.t
I Il, est naintenant I craindre que si ta
staccroit encore, Ies pertes dremptois
drautant ptus difficite  de promouvoir
de basse conjoncture que [!on n'a pas
pdriode de haute conjoncture.
pression dc ta concurrcncc lnternrtionrta
se concentreront  sur ces rdgions o0 i[  ltt
Les ernptois de substltution en p6rlodc
r6ussi I cn cr6er ruffis.mcnt.n
8
Dans ta mesure o0 I'es perspectives Ce ddvetoppement ne permettent  pas
drentrevoir un retournement  ou au moins une stabitisati6n  de [a situetion
Ce [.enptoi, ta recherche c.ie sotut ions aux probt$nres sociaux qu'ctte posc
doii, entre autres, srorienter vers Ies poSslbltitdf dc reconvar3{on.
LE l{arch6 ---------
Lrexpansion du march6 communautai re pour Ies produits texti Ie/habi [[ement
s I est 'l )rtement ra tent i e tJepui s 1973 :
-Lacroissanceannue|.|.equi6taitde3i5ZavantlgT5esttomb6ea
1r1-112 %i
- en ce qui concerne Ilhabi[[ement, poste [e p|.us important dans ta consom-
mation de produits textiLes, it  apparait que La part qui tui est consacr6e
dans Les d6penses des m€nages d'iminue r6guLi€rement, passant de 8l{ it
environ 6,5 '.( 
entre 1?7C et 19?8. L|.6Lasticite des d6penses d'habjtte.
mentparrapportauxc6pensestotalesdesm6n'agesesttomb6eienviron
0,4 depui s 1973 (ators qu'eLLe etait drenviron 0'7 avant)'
Lespr6visionsconcordentAestimerunecroissanceannuel[edetaconsonma-
tion textite/habittement de Lbrdre de 1 Z durant [a d€cennie 1980-1990 pour
LaComnunaut6europ6enne.Surteptanmondiatr,cettecroissanceest
estim6e e 2rS Z.
Cependant,Lefaitque[aconsommationdefibrestextitesioitde:
- 23 kg Par habitant aux Etats-Unis
-  16 k;.Par habitant dans ta C'E'E' 
:
i'i"l'g  par habitant au niveau mondiaI
condujt i  penser qurit existe un porentiet de d6veLoppement du march6 
;
r6eL dans ta C.E.E' et important pour t'ensembte du monde'
La diff.rence entre ta consommation  europ6enne et cetl'es des u's'A' srexptique
, en partie par une diff6rence dans tes moddtes de consommation' tes produits
. textiLe/habi[[ement prenant quantitativement  une pLace pIus irnportante dans
te nroddl.e u.s.A., et pour une partie au moins aussi importante' par ta
difFrence de pouvoir d'achat qui subsiste, matgr6 les coots sal'ariaux ptus
6l.ev6s en Europe .  ' 
ta\  La position des industries concurrentes de ce[Les de [a C.E.E.
A ta fois en termes de pendtration de leur propre march6, de pertes d'emptoi
et de pen6tration sur [es march6s extdrieurs, ctes segments importants de
LIindustrie de La C.E.E. apparaissent cornme moins performants  que Ieurs
concurrents, tant pays en voie de developpement  que pays industriatises.
Une anaLyse de ta situation de ces pays devrait aider d comprendre cet 6tat
de fait.
_ _tes_peys_en_ygie_de_deyc!9pps0e!!:.
Les importations  en provenance  de LtensembLe des p.v.D. repr6sentent en
vaLeur 40 z des importations  extra-comrnunautaires  de textite et 65 % cle
ceI tes d'habi [ [ement
L'acc€'s ii Ltactivit6 texti Le/habittement  des pays en voie de devetoppement
est retativement faciLe, et prLusieurs facteurs tes poussent i  s,y engagerq
iIs sont souvent producteuns  de matidres premiires, Leurs co6ts de main-
d'oeuvre sont bas et Leurs propres besoins constituent c6ji un debouche;
c'le pIus Les techniques cle procluction  n'exigent pas toujours une quaIifica-
tion trtirs poussee du personneL et ne requidrent pas de conditions particu-
tiares d'impLantat'ion  96o9raph'ique; dans Le cas de L'habittement, iL faut
ajouter te fait  que Les investissements  n6cessaires sont faibLes
De ce fait'  toute une s6rie de pays en voie de d6veLo$pementr asiatiques, 
':
sud-arndricains  ou af rica'ins' sp bouscuLent pour, prendre Ia reIdve des pays
nouveLtement industriatisrSs comme proclucteurs des produits Ies mei lLeurs
mar"chd et ii I'intensite de mein-d'oeuvre  ta ptus 6Lev6e.
La concurrence des pays en voie cJe deveLoppement  s,exerce surtout cians
LrhabiLlement;  ['avantage tje ceux-ci en co0ts saIariaux est evioent et se
trouve renforc6 dans beaucoup de cas par des conditions de trayait et
sociates qui sont sans rapport avec cettes qui pr6vaIent dans tes pays
industriaIisds" Par aiILburs, cans les pays en voie d'industriatisation
un certain nombre de firmes entreprennent  de s,6quiper avec un materieL
cornparabLe  d ceLui de La communaut6, cle mani6re teLLe que Les ciff6rences
en co0ts saLariaux et en procuctivit6 ne se neutralisent  o[us.lb
i-  ==-
C'est surtout pour Les pays en voie d''industriaIisation et disposant rl'un
rnarch6 substantieL (que ce soit pour La consommation finate sur pLace ou
pour la transformat jon) que se pose La question d'un mei ILeur accrls pottr'
Ies produits cJe ['industrie communautai re-
A tr6s peu drexceptions prds, ces pays ont cependant un marchf qui est
prat'iquement  f erm6 aux jmportat'ions, notamment par L'appLication  de droits
d'entrde prohibitifs.  0r, i L est certain que, dans des conditions d'accds
cornparables, ['industrie cornmunautaire serait comp6titive sur ces marchds
pour un certain nombre de produits pour lesqueIs iL existe une compL6menta-
v'itd entre pays industriaLis6s  et pays en voie de d6veLoppement.
, te:-eev:-indgs!ge!r:g:
Les importations en provenance de les pays repr6sentent,  en vateur, 40 /. des
importations textiIes extra-CEE contre seutement 152 dans t'habi[[enent.
Sur Ie pLan de [a situation concurrentieLte de Irjndustrie comnunautaire,
[a comparaison s'impose en premier Iieu avec tes U.S.A..Cette conparaison  est
rendue matais6e par ta diversit6 des facteurs A prendre en conpte, en particu-
tier L'6votution du taux de change.
0n peut toutefois retever i  Iravantage des entreprises U.S.A.
- un rapport co0ts saLariaux/productivite  ptus favorabte;
- une pIus -grande f lexibitit6 socia[e dans.L'organ'isation du temps de tra-
vait ce qui permet une utilisation optimaIe des fouipements;
- un march6 interieur p[us vaste et beaucoup ptus homogdni, qui peut 6tre
satisfait par une production  en grandes s6ries; ceci est vaLab'Le aussi
bien pour .Les produits intermedia'ires, f i [6s, t'issus, que pour 'l.rhabitIe-
ment;  !
- une mei[[eure situation financidre qr'i leur permet cJe moins faire appet
au marchd de ['argent, donc de supporter rnoins de frais financiers;
- un approvisionnement  en matidres prem'idres et en 6nergie i  des co0ts ptus
avantageux, bien que Ia recente aboIition de ta rdgtementation  sur Ie
prix du petrote ajt s6rieusement redu'it cet avantage.
'Vis-ir-vis de Ieur concurrents, tes Etats-Unis sont.moins expos6s que Ia
Communaut6. I[s app['iquent des droits Ce douane plus 6,teves et surtout
iLs n'ont qu'un nombre recluit rie pays fournisseurs irnportants,  ce qui faci-
tite  ta r6guIation des importations (aIors que ta Cornmunaut6 a un nombre
trds eLev6 de fournisseurs ayant tes Iiens diffdrencies : pays 4.t4.F.,1rbf6-






z 10.311 (dont A.;''1.F. 6't'I'?)
:  5.151 (dont A-i'l.F.  3.q1d:
z  1.?32 (<JontA-i{.F. 1.329)
La diff6rence entre ta Communaute 'et tes Etats Unis rdside surtout dans
tes importations  cJe textite pLut6t que danr celte de v€qenents'
Leursimportationstextilesenprovenancedespar.sibasprix,nes'6t}vent
qutl 3180 mil'l'jons, en comparaison  avec [c chiffrc communauta'irer  de
, L.Ol7 nrittions, [e marchd de La c.E.E. 6tant pourtant moins important'
0eceIait,letentermesdepenetration,[|inpactdesimportationst$t.[tt,
en tonnage, repr6sente en 1979 41 I  de l,a ccnsommafion iotrte dans '!b
Conmuoautd  cont re 12 Z aux Etats Unig'
ti
LeJaponpr6senteunautrecasinportantdcconparaiSon.f.,tsindustrics
3ont avantag€es :  '
-  comme cettes des U.S'.A -.  Pa? un rapport co0ts satariaux/productlvit6 ptus
favorable i  ceux de [a C'E'E
- par t,existence drun marche en expansion ptus rapicle que cetui de ta
c.E'E',tresspecifiquedufaitdugo0tdesjaponeispourles.vatencnts
traditionnets (m€me si cette caractdristique tend A s'estorrper)
-  gar des aides de ItEtat en faveur de ta rest'f,$cturation'
!:.
EItes se caract6risent par une structure p[us integrde et des dimensions
plus importantes glre ceLtes'de ta c.E.E. ]ans"teur strat6gie eItes ont
beaucoupptusque[eseurop6ennesorient6LeurC,ldvetoppementvcrstasous-
.traitar,ce dans tes 9a|g v"',,9,.s cu Suc-est asiat icue ori ta lain-d.o?uvre
est molns chlre.
Le systeme de distribution japonais est ertramenent conptexe et prend une
|'otrr;departdanstaformationdesprix.C'estpourquoilesproducteurs
ont,d6vetopp6 leurs retatjons avec ce SGcteur, aLtant parfois jusqu'it s'y
inagrer en vue clratteinr.lre Ieur narch6 dans des conditions p[us favorabIes'
par contre, pour Ies procJucteurs  6trangcrs' ccttc comptexit6  rend difficil'e




Les inportations en provenance  de ['ensembte
repr6sentent en vateur B^ Z Ces i.mportations
12 7. en habi l.lement' 
,
Compte tenu du. systAme 6conomique.  par:ticu!ier..qul raract€r:lse ces pays' lI  est
difficiLe,sinonimpossibte'detirendes.conclusions,lo:.:l::".!6votution
des6changes',sur.Lacomp6tltivit6r:e|.ativede[eurslndustrlesparrappgrt
aui entrepriees de La Communaut6'
Les prix'pratiquris i  t'exportation sont essentietlement des prix
,,poLitiqueft quj n'o6t qas n€cessairement'  un rapiior,l .direct avec te co0t
de La prodtiction. ,r, 
t 
ex,aiinine Les retations avec ces pays, I ron peut
constater que ta communaut€i est g6n€ratement exportatrice de demiproduits 
'
(en effet une partie du'commerce est bas6e sur te T'P'P') et importatrice  de
des PaYs.b commerce drEtat






de trEst europd'en est fqibtcrment positive en tonnage' nais n6gative en
va I eur (-170 mi t I' i ons UCEI '









r1e fg,.ctionnenerrt -  si effectivc;ncrt Ia retation inrportations -  exportations
s'e:t  ou ne stest pas ddgradde"\9 $gpcs:g-g!*ggl!gggl'' l. 
' '  lexti r.e er de r''rr!bi trcrer'r, Ces deul nQIS gnt drimportlntGs in*rstries du t
ij?tr:;'.  -iti.  :."  ., 
jn':  :  ..i-.  '
particutitrenent te Portugat. 
:
I L..tlnf l^U.enee da ces deur pays sur ta situatiorp loncurrentieLfe  9t t'industrie
l'6gaternentsous['aspectde['accroissenent europ6enne {oi.* E! rl! 
,cn?ns+id6r€e ,
potentie\ rtlr1oole,tit{q1..11  ,qui:en' r6suti.rl-t  : l,  .",,  ; i'
:  I  ''  :'  ":uqa[ r#rdsentent 9t (47'  /
En vatcur, tes inporfatbns d'Espagne et du Port -  : !. i 
tions .:drtra tEE de textile et 61, l?l'  at}.4e celr.es d'hrbit- 5l) des imponta
tement.,Lllrjt"nog congerciate de l.e conrmunauli en texrll"/habit,tere?rt  Gst
ndgative avcc tes deuxlP1Yr.  '  *
.t r'  . ,  ;'  ';- i't :  :  ':,r
.i ii-:..- i, ,  i';, ' :, lr*  , ,. , .ii '  :'  l
,i'''.,.1.,r,,lr"..'...".*...;l.'.'...:-.:
Ces deur prf5 ont ufi .avantage *ur tr Goocunautl en ttr;a  de co0ts de ta
i,"  i
nain-d'beu{rfd', lbien que ['t€votution rdr:ente ?fi, Sspagne 'ltpifn nstf $fignt
:-
reduit. En ptus de Leur statut pr6fer"entln"[, its bdndficient dc l,t proriri-
td g$ographigue du ma'rch6 comnunautaire et, dan* te cls du PortuEatr des
tiens conmercleux 6tabl.is dans tTAELE avec te Royaune-Uni, Ia 0lnerark ci
tflrtande 
'''
lprfs tradhtsion, on peut s'Attendre i  qe qu+ les dchangcs s; ddvetoppent
dans tes deux sens. Vis i  vis des pa).s tiers, ll  protection tarifaire  des
deux pays diainuerii, et il.s adoptisr('lr-.lt  progneesiveo€nt ts terif  douanier
Condun.. Dfautro part, [eS deux Etat:; s$ront intdgr6s dans I tensenbte
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